










































The awareness of timing of romantic love behaviors 
among university students
Yoshinori WAKAO
Abstract: This study investigated age norm about romantic love behaviors, which is the awareness of 
timing of the first experience of romantic love behaviors. The age norm was divided into lower limit and 
upper limit: the lower limit means the acceptable age to initiate romantic love behaviors, and the upper 
limit means up to what age person is expected to experience romantic love behaviors. 349 university 
students replied to the questionnaire about approval and recognition of age norm, and the expected age. 
In result, many of them did not approve the age norm, but they recognized the existence of age norm 
about romantic love behaviors. The order of expected age was similar to that of “developmental stages 
in romantic love” (Matsui, 1990, 2000). In lower limit of age norm, there are more male than female who 
approved the lower limit of age norm, while in the upper limit, it was a reverse result. I discussed the 
influences of age norm toward the people who have no experiences of romantic love behaviors.
(Received: May 9, 2017 Accepted: August 10, 2017)






























討されている（Neugarten, Moore, & Lowe, 1965；










共有されていることを指す（Neugarten et al., 1965；
Settersten & Hagestad, 1996a）。年齢規範は，成人の
生活の文化的構造に埋め込まれており，主なライフ
イベントに規範的なタイムテーブルと呼ばれるものが
存在するとされる（Neugarten et al., 1965）。年齢規範
に関するこれまでの研究においては，主に就職や昇進
などの職業生活（Lawrence, 1996；Lashbrook, 1996；







































































































































































































































キスは 29.6％，抱きあうは 30.4％，恋人は 39.5％，ペッ








性 54.6％，女性 59.6％），デート（男性 63.1％，女性
69.3％），キス（男性 61.3％，女性 68.4％），抱きあう
（男性 64.8％，女性 66.7％），恋人（男性 60.4％，女性
69.3％）については 60％台，ペッティング（男性 79.3％，
女性 84.2％），セックス（男性 83.9％，女性 83.3％），





























































































































































































































































































Elder, G. H., Jr., & Shanahan, M. J. (2006). The life course 
and human development. In R. M. Lerner & W. 
Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child 
psychology: Vol.1. Theoretical models of human develop-
ment (6th ed., pp. 665–715). Hoboken, NJ: John Wiley.
Erikson, E. H. (1973). 自我同一性－アイデンティティとラ
イフサイクル（小此木啓吾，訳）．東京：誠信書房．
(Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle. Psy-
chological Ieesues Monograh, Vol. 1, No. 1. New York : 
International Universities Press.)
Havighurst, R. J. (1958). 人間の発達と教育（荘司雅子，
訳）．東京：牧書店．(Havighurst, R. J. (1953). Human 











j/doukou14/doukou14.asp>（2015年 1月 26日 19時
12分）
Lawrence, B. S. (1996). Organizational age norms: Why 
is it so hard to know one when you see one? The 
Gerontologist, 36, 209–220.
Lashbrook, J. (1996). Promotional timetables: An explor-
atory investigation of age norms for promotional ex-
pectations and their association with job well-being. 
The Gerontologist, 36, 189–198.
Lewis, C. E., & Lewis, M. A. (1984). Peer pressure and 
risk-taking behaviors in children. American Journal of 








Meier, A. M. (2007). Adolescent First Sex and Subsequent 










Neugarten, B. L., Moore, J. W., & Lowe, J. C. (1965). Age 
norms, age constraints, and adult socialization. The 














Rosenthal, D. A., & Smith, A. M. (1997). Adolescent 
sexual timetables. Journal of Youth and Adolescence, 26, 
619–636.
Settersten, R. A. (2003). Age structuring and the rhythm of 
the life course. In J. T. Mortimer, & M. J. Shanahan 
(Eds.), Handbook of the life course (pp. 81–98). New 
York: Kluwer Academic Pub.
Settersten, R. A., & Hagestad, G. O. (1996a). What’s the 
latest? II. Cultural age deadlines for educational and 
work transitions. The Gerontologist, 36, 602–613.
Settersten, R. A., & Hagestad, G. O. (1996b). What’s the 
latest? Cultural age deadlines for family transitions. 
The Gerontologist, 36, 178–188.
Thompson, E. (1982). Socialization for sexual and contra-
ceptive behavior: moral absolutes versus relative 
consequences. Youth & society, 14, 103–128.
東京都幼稚園・小・中・高・心障性教育研究会．（2005）．
児童・生徒の性―東京都幼・小・中・高等学校の性
意識・性行動に関する調査報告（2005年調査）．東
京：学校図書．
和田　実．（2004）．性に対する態度および性行動の経年
変化とそれらの規定因―3回の調査データの比較―．
思春期学，22(4), 481–494.
若尾良徳．（2004）．恋愛経験ステレオタイプの検討―日
本の若者にみられる恋愛普及幻想と恋愛ポジティブ
幻想（7）．日本心理学会第 68回大会発表論文集，109.
若尾良徳．（2013）．大学生における性交経験者・未経験
者に対する人物特性イメージの検討―イメージされ
た性別による差異の検討―．浜松学院大学研究論集，
9, 37–48.
若尾良徳・天野陽一．（2007）．大学生における初交年齢
の意識―神奈川県の一私立大学を対象として―．思
春期学，25(4), 455–462.
若尾良徳・天野陽一．（2012）．性交経験者・未経験者に
対するイメージが大学生の精神的健康に及ぼす影響
―性別によるパターンの違いの検討―．思春期学，
30(1), 155–168.
〈連絡先〉 
著者名：若尾良徳
住　所：東京都世田谷区深沢 7-1-1
所　属：日本体育大学保育学研究室
E-mailアドレス：wakaoy@nittai.ac.jp
